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Abstract
　This study analyzes two reports related to a football doping scandal at the University of 
Waterloo, Canada. One of the University of Waterloo report is “Review of the University of 
Waterloo Football Program in Relation to the Use of Banned Substances, Final Report, August 
18, 2010.” The other from the Canadian Center of the Ethics in Sport is “Performance Enhancing 
Drugs Pose a Significant Health Risk for Athletes, Children and Youth: Final Report of the Task 
Force on the Use of Performance Enhancing Drugs in Football. June 28, 2011.”
　Summaries of the main recommendations of the two final reports are as follows:
１．Anti-doping and ethical decision making education should be incorporated in the provincial 
and territorial curriculum to target young athletes in football and other sports. Health 
education that focuses on body image and performance enhancing drug use should also be 
included for all students.
２．Performance enhancing drug education should be mandatory for coaches, physical and 
conditioning personnel and other administrators.
３．Significantly increase testing from the current level of 2-3 percent to 30 percent of the total 
number of football players and strengthen target testing for high-risk athletes.
４．Establish a hotline to report doping in sports and an associated web-based reporting tool 
supported by an effective communications plan to promote the resource.
５．Further consequences, beyond player ineligibility （CADP Sanctions） should be applied to 
teams and institutions.
６．Development of transparent cost sharing agreements between anti-doping organizations, 
government, corporate sponsors, institutions, sport organizations and professional football 
should be considered.
　The Canadian ethos of doping issues and scandals is different from the Japanese ethos. The 
University and the Canadian Anti-doping Agency measures to address the doping scandals were 
apparently rigid and severe in terms of punishment, but do pay adequate attention to athlete 
rights. For examples, there are increases in the number of test samples, surveillance of high-risk 
athletes and introduction of collective responsibility and financial penalties, including the web-
based hotline and gathering of doping information through 'intelligence'.
　A university is an educational institution, so we should consider our campus when it comes to 
doubt and surveillance. We must primarily think about educational tools for anti-doping and 










pool athlete、以下 RTPA と略す）の場合は、
WADA（World Anti-doping Agency）、



















ら 2013 年の 6 年間について、各年のドーピン
グ検査実施件数、陽性件数、陽性率は、以下の
表 1 の通りである。6 年間の平均ドーピング検
査実施件数は、5369 件で、そのうち競技会検
査は 3380 件、競技会外検査は 1989 件であり、
違反とされる陽性件数は 6.5 件、陽性率は 0.12
である。
　さらに、6 年間に発生した合計 39 件の陽性
について、その処分内容を見ると日本人選手の
ドーピング関与の程度が見えてくる。すなわ





















年 検査数 競技会 競技会外 陽性数 陽性率
2008 4901 3346 1555 11 0.22
2009 5449 3563 1886 3 0.06
2010 5529 3331 2198 5 0.09
2011 4681 3301 1380 6 0.13
2012 5504 3595 1909 8 0.15
2013 6145 3141 3004 6 0.10











rocked by college football doping scandal）」
と題する記事が、2010 年 4 月 1 日、スポーツ



















　2010 年 6 月の記者会見において、ドーピン
グ検査を担当した CCES がチーム全体の結果
を公表した。それによると、ウォータールー大
































































































































　調査チームは、2010 年 6 月 15 日から調査を

































































































2011 年 6 月、CCES の特別調査委員会が最終
報告書を公表した。
　 こ の 報 告 書 は、Performance Enhancing 
Drugs Pose a Significant Health Risk for 
Athletes，Children and Youth: Final Report 
of the Task Force on the Use of Performance 

























































































































































































































































































































４）World Anti-Doping Code 2015（日本語翻
訳）http://www.playtruejapan.org/
downloads/code/wada_code_2015_jp.pdf
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という（CCES、2011 年 5 月 11 日）。
11）Review of the University of Waterloo 
Football Program in Relation to the Use 
of Banned Substances，Final Report，
August 18，2010.





13）Performance Enhancing Drugs Pose a 
Significant Health Risk for Athletes，
Children and Youth: Final Report of the 
Task Force on the Use of Performance 
Enhancing Drugs in Football. （June 28，




51 大学、1 万人の学生／選手、550 名の
コーチが登録し、21 の全国大会、12 競技
で組織されている。
15）巻末には、CCES による Task Force 最終
報 告 書 の 提 言（ 別 表 A）（CCES Task 
Force，2011，pp.60-65）が再録されている。
16）Christie，J. . Increasing anti-doping 
tests in Canadian colleges will cost 












































































































































































































































































































































　4IV．1 シーズン中に 1 チーム内で 3 名以上
のドーピング防止規則違反者が出た場合、
そのチームは一定期間（例：1 シーズン）、
チームとしての地位を失う。
5．CIS、CCAA、CJFL、そのメンバーの組織
及びクラブは、チーム制裁又は罰則軽減と引
き換えに、選手が実質的に協力するように、
具体的な戦略及び方策を策定すべきである。
これらの戦略には、各組織のドーピング防止
16 中京大学体育学論叢
企業スポンサーを見つけて関心を引く。
６．医学生にドーピング防止セミナーへの参加
によって単位を与える。
７．若者向けの全国的な教育キャンペーンを実
施すべきである。カナダ企業、CFL、カナ
ダ政府とのパ－トナーシップが検討されるべ
きである。
８．資金調達を行い、選手を教育プログラムの
メンター及び講演者として活用するために、
CFL と協力関係を結ぶ。
９．スポーツ倫理及びドーピング防止プログラ
ムの全国的な支援に焦点を置き、年に 1 度の
資金調達のための昼食会又は朝食会の開催を
検討する。持続可能な資金調達の方策を検討
する委員会を設置する。
